Zusammenfassung: Es wird ein einfaches Verfahren beschrieben, das die Bestimmung der Glycerinphosphatide im Serum mit Ausnahme der Lyso-Phosphatide erlaubt. Dazu sind zwei Glyceridbestimmungen erforderlich, eine aus Nativserum, entsprechend der üblichen "Triglycerid'VBestimmung, die andere nach Inkubation des Serums mit Phospholipase C. Die Phospholipase C spaltet die Glycerinphosphatide in Cholinphosphat und Diglyceride, die zusätzlich zu Mono-, Di-, Triglyceriden und freiem Glycerin des Nativserums erfaßt werden. Die Differenz beider Glyceridbestimmungen entspricht der Glycerinphosphatidkonzentration. Die Bedeutung der vorliegenden Methode ergibt sich unter anderem aus der Beteiligung der Glycerinphosphatide an Gerinnungsvorgängen sowie deren Erhö-hung bei gewissen Lebererkrankungen. Gegenüber der üblichen Bestimmung des Phospholipid-Phosphors bietet sie eine erhebliche Arbeitserleichterung und als vollenzymatische Methode eine höhere Spezifität.
Enzymatic determination of serum glycerophosphatides, using phospholipase C
Summary: A simple method is described for the determination of serum glycerophosphatides, with the exception of lyso-phosphatides. Two determinations are necessary. The usual "triglyceride" determination is performed on native serum, and a further determination is performed after incubation of the serum with phospholipase C. Glycerophosphatides are hydrolysed to diglycerides and phosphoiylcholine by phospholipase C. The resulting diglycerides are determined in addition to the mono-, di-, triglycerides and free glycerol of the native serum. The difference between the two glyceride determinations corresponds to the concentration of glycerophosphatides. Involvement of glycerophosphatides in blood coagulation and their increased levels in certain liver illnesses are two reasons for the importance of the present method. Compared with the usual method of measuring phospholipid phosphorus, the present method involves considerably less work, and, as a fully enzymatic method, it has a higher specificity. 
